



The development of a knowledge test for decision-making in the 
fast break strategy in basketball games
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Abstract
It has been reported that the competency of decision-making in ball games such as basketball is 
impacted by the amount of knowledge in basic memory when making a decision. It is said that having a 
systematized structure of knowledge is important and whether basic knowledge relates to athletic ability 
or not is deeply related to the competency of decision-making. In order to assess the knowledge relating 
to decision-making and tactical actions in the fast break in basketball, this study aimed to develop a test 
to ascertain: 1) the degree of understanding of the game situation; 2) the forecasting ability for the game 
situation; and 3) the stage at which decision-making is conducted, and then to choose items discernable 
among athletic abilities. The targeted sample was 103 basketball players (80 male and 23 female) 
belonging to the teams that participated in the All-Japan Collegiate Basketball Championship. They were 
categorized into groups of starters and non-starters by their head coaches. After determining the item-
level validity in terms of whether the correct answer rate of starters was significantly greater than that 
of non-starters for each item, the items with more distinct discrimination were chosen using multivariate 
discrimination analysis. As a result, a model including nine items was chosen, indicating that the fit 
of this model was considered good because its correlation ratio was 0.409 (Fo = 2.07, df = [9, 93], p = 
0.040) and the ratio of correct discrimination was 70.0%. In addition, when investigating cross-validity 
in terms of whether or not this model was valid even when applied to another sample, it was confirmed 
that this final model was valid. 
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の 問 題17を 除 い た 判 別 関 数 は， η=0.416，Wilks’ 
lambda=0.827，F(df=[14, 88])=1.31，p=0.216で あ っ
た．次に14項目中で判別係数が-0.07の問題９を除い
た判別関数の当て嵌まりは，η=0.411，Wilks’ lamb-
da=0.831，F(df=[13, 89])=1.39，p=0.179で あ り， そ
レギュラー群†) 非レギュラー群††) レギュラー群 ベンチ外群
A大 7 52 59
B大 9 14 23
C大 7 14 21
計 14 66 9 14 103












問題 1 3 1.60 ± 1.50 2.09 ± 1.41 1.46 ± 1.51
問題 2 3 1.95 ± 1.44 2.22 ± 1.35 1.88 ± 1.46
問題 3 3 1.83 ± 1.41 2.09 ± 1.31 1.76 ± 1.43
問題 5 5 2.09 ± 2.27 3.17 ± 2.35 1.78 ± 2.16
問題 6 5 2.61 ± 2.18 2.48 ± 2.29 2.65 ± 2.16 ※††)
問題 7 3 .81 ± 1.08 1.09 ± 1.24 .73 ± 1.02
問題 8 5 3.33 ± 2.17 3.30 ± 2.18 3.34 ± 2.18 ※
問題 9 5 2.82 ± 2.49 2.83 ± 2.53 2.81 ± 2.50
問題 10 5 3.18 ± 2.27 3.39 ± 2.27 3.13 ± 2.27
問題 11 5 3.70 ± 2.06 3.00 ± 2.35 3.90 ± 1.93 ※
問題 12 3 .12 ± .58 .13 ± .63 .11 ± .57
問題 13 3 1.75 ± 1.36 1.83 ± 1.40 1.73 ± 1.36
問題 14 3 1.01 ± 1.02 .87 ± 1.10 1.05 ± 1.01 ※
問題 15 5 .82 ± 1.52 1.30 ± 1.79 .68 ± 1.41
問題 16 3 .71 ± 1.27 .91 ± 1.41 .65 ± 1.23
問題 17 5 2.61 ± 2.44 2.87 ± 2.49 2.54 ± 2.43
問題 18 3 1.34 ± 1.50 1.30 ± 1.52 1.35 ± 1.50 ※
問題 19 5 3.80 ± 2.00 3.96 ± 1.80 3.75 ± 2.06
問題 20 6 4.19 ± 2.77 4.43 ± 2.69 4.13 ± 2.80
問題 21 3 .67 ± .87 .96 ± 1.19 .59 ± .74
†) 問題4および問題22は，採点不可のため記載していない
††) ※：レギュラー群平均得点 < 非レギュラー群平均得点
全体平均 レギュラー群 非レギュラー群
表2. 各問題の最大得点，全体の平均得点，レギュラー群の平均得点，非レギュラー群の平均得点
群 n 平均値 標準偏差
レギュラー 23 33.26 8.38
非レギュラー 80 27.70 8.88
t =2.680, df=101, p=.009
表3. レギュラー群，非レギュラー群の標本数，平均値，標準偏差およびt 検定結果
Wilks' lambda F df1 df2 P
問題 1 0.211 0.98 1.38 1 87 .243
問題 2 0.292 0.97 2.23 1 87 .139
問題 3 0.065 1.00 0.09 1 87 .763
問題 5 0.318 0.93 6.74 1 87 .011
問題 7 0.257 0.99 1.03 1 87 .312
問題 9 -0.066 1.00 0.37 1 87 .546
問題10 0.030 1.00 0.06 1 87 .810
問題12 -0.042 1.00 0.01 1 87 .930
問題13 -0.002 1.00 0.00 1 87 .993
問題15 0.314 0.97 2.88 1 87 .094
問題16 -0.064 1.00 0.08 1 87 .775
問題17 -0.086 0.99 0.49 1 87 .487
問題19 -0.020 1.00 0.02 1 87 .888
問題20 -0.001 1.00 0.00 1 87 .991
問題21 0.430 0.98 1.71 1 87 .195
定数項 -1.992
†) 判別関数の当て嵌まり：η=0.42, Wilks' lambda=0.83, F(df=[15, 87])=2.07, p= .25
項目 判別係数










































Wilks' lambda F df1 df2 P
なし 15 .421 .823 1.25 15 87 .252
問題17 14 .416 .827 1.31 14 88 .216
問題17 & 9 13 .411 .831 1.39 13 89 .179
問題17, 9 & 19 12 .410 .832 1.51 12 90 .133
問題17, 9, 19 & 12 11 .409 .832 1.67 11 91 .094
問題17, 9, 19, 12 & 16 10 .409 .833 1.84 10 92 .060
問題17, 9, 19, 12, 16 & 20 9 .409 .833 2.07 9 93 .040
η削除した問題項目
表5．判別分析による項目絞り込み経過における判別関数の15項目から削除した問題,
関数に含まれる問題数, η, Wilks' lambda, F値, 自由度, 有意確率
Wilks' lambda F df1 df2 P
問題 1 0.223 0.98 1.70 1 93 .196
問題 2 0.281 0.97 2.44 1 93 .122
問題 3 0.095 1.00 0.24 1 93 .627
問題 5 0.285 0.94 6.30 1 93 .014
問題 7 0.233 0.99 0.88 1 93 .350
問題10 0.027 1.00 0.05 1 93 .815
問題13 0.031 1.00 0.03 1 93 .873
問題15 0.278 0.97 2.59 1 93 .111
問題21 0.350 0.99 1.33 1 93 .252
定数項 -2.466
†) 判別関数の当て嵌まり：η=0.41, Wilks' lambda=0.83, F(df=[9, 93])=2.07, p= .04


































































群 n 平均値 標準偏差
レギュラー 23 18.13 5.15
非レギュラー 80 13.71 4.84
t =3.803, df=101, p<.001
表7. 判別分析で選択された9問のテストにおけるレギュラー群，非レギュラー群の
標本数，平均値，標準偏差及びt検定結果
群 n 平均値 標準偏差
レギュラー 6 16.67 5.54
非レギュラー 29 11.34 5.46
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